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Abstract 
In this paper， the author tried to detennine the weight average molecular weight (Mw)， the second 
Virial coefficient (A2) and radius of gyration <S> for polyvinyliden f1uoride in N， N-dimethylacetamide 
as solvent by means of Zimm method. This experiment has been done at temperatures of 18 CC) and 20 
CC). The light source used is He-Ne Laser (1 mw). The results gained with respect to the above physical 
quantities are as follows: Mw18.0'c=Mw200'c=1.2x105 (g/mol)， A218.0'C二1.96X 10-4 (1・g-2)，A220.0，Cニ0
67 X 10-4 (1・g-2)， <S>18.0'C = 1.2 x 103 (A)， <S>20.0'C二 0.75x103(A). The concentration of solution used 












































1 27(2 n2 (dn/δc)2 V (.δ'()2 
(1 +cos2θ) 
10 r2A4N (2) 
n，溶液の屈折率 oC;単位体積中の溶質濃度のれゆらぎグ
更に熱力学的考察により次の展開式が導かれる(2)
Kc ， 1 一一二千一一+2A2c+...・H ・.-)Re 'Mw 
(3) 
27(2 n2 ，dn 
但し， K=一一一←ー (:.. )2 
λ4 NA 'dc 
RR= 1 r2 









が考えられる，即ちこれは(3 )式でC→ Oにおける Kc/Reの O依存性を示す式と云える。
ReニKP(8) Mwc (4) 
この式において P (8)は分子の形状に関係した関数であり特に θ→ Oにおいて分子の慣性半
径の二乗平均(高分子の場合、ひろがりつく52>の尺度となり次の式が成立すること理論的に
導出されている。
lim P (8) = 1 
16π(5) 





Rθ MwP (8) ，--. 
1 民7[2
ニ一一 (1十一二三一 <52>sin2 8/2十一……)+2A2 C十・…Mw ，-， 3;V 
(6) 























































A1 = 1.91) x 1Ó~íl'ð-~ 
(5)エ1.2 x 10'( A ) 
C = 11，3 引 1
1 B 8 
25.9 







• T=20..J(OC ) 
5 10 15 20 
Fig.2 C (町)
T=20.0(OC I 
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